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図４ ｢箸の持ち方｣ と ｢ノートの距離｣ の関連
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図５ ｢鉛筆の持ち方｣ と ｢ノートとの距離｣ の関係










グループのうち,「ノートとの距離が 30 cm ある」と答えた者は48.2％（151名)，｢30 cm な
い」は51.8％（162名）であった。すなわち，箸の持ち方が「正しい」グループの方が「お
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２.年齢 ２ ( )才
３.性別 ３ 1.男 2.女
４.健康状態 ４ 1.非常に良好 2.普通 3良くない.
５.体力の有無 ５ 1.ある方 2.普通 3.ない方
６.体力に満足していますか ６ 1.満足 2.まあまあ 3.不満
７.平日のテレビ(テレビゲーム含む)視聴時間 ７ 約( )時間
８.休日のテレビ(テレビゲーム含む)視聴時間 ８ 約( )時間
９.平日の家庭学習時間(読書も含む) ９ 約( )時間
10.休日の家庭学習時間(読書も含む) 10 約( )時間
11.平日の運動時間(運動クラブも含む) 11 約( )時間
12.休日の運動時間(運動クラブも含む) 12 約( )時間
13.平日の睡眠時間 13 約( )時間
14.休日の睡眠時間 14 約( )時間
15.通学時間 15 約( )分
16.一家にテレビは何台ありますか 16 1.ない 2.( )台
17.テレビゲーム機(携帯ゲーム機含む)を持っていますか 17 1.有 2.無
18.アレルギー症状はありますか 18 1.有 2.無
19.あれば具体的に(アトピー性皮膚炎・花粉症など)お書きください 19 ( ) ( ) ( )
20.視力(裸眼視力→めがね・コンタクト無)はどのくらいですか 20 右目( ) 左目( )
21.裸眼視力が「1.0未満」(＝Ｂ･Ｃ･Ｄ)の人は何時から視力低下が始まりましたか 21 1.( )学校( )年生 2.幼稚園 3.( )才頃
22.箸
はし
が正しくもてますか 22 1.正しい 2.おかしい
23.箸の正しいもち方は教えてもらいましたか 23 1.教えてもらった→( )に 2.教えてもらっていない
24.鉛筆は正しくもてますか 24 1.正しい 2.おかしい
25.鉛筆の正しいもち方は教えてもらいましたか 25 1.教えてもらった→( )に 2.教えてもらっていない
26.学習や読書の時，ノートや本との距離は 30cmありますか 26 1.ある 2.ない→( )cm位
＜お子様のことについてお尋ねします＞
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How Pencil Grasp and Chopstick Usage
Can Affect Seated Posture and Eyesight in Children
Hitomi TAKAHASHI
Many children in Japan today do not know how to grasp a pencil or use chopsticks properly.
Improper pencil grasp and chopstick usage may have a negative impact on one’s studying and eat-
ing posture. In addition, improper posture potentially leads to poor eyesight. This survey was
conducted to examine how pencil grasp and chopstick usage may affect the seated posture among
children with the aim of putting a stop to the increasing number of children with poor eyesight.
Of all the children surveyed, approximately 30％ improperly grasped pencils while approxi-
mately 25％ improperly used chopsticks.
The survey result shows that pencil grasp and chopstick usage are associated with studying
(seated) posture. By means of proper pencil grasp and chopstick usage, children were more
likely to maintain a distance of 30 cm or more between the eyes and the notebook surface. This
is known to impose minimal strain to the eyes. In fact, those children who maintained this optimal
posture were less likely to have poor eyesight compared to those who did not.
In view of these facts, encouraging efficient pencil grasp and proper chopstick usage among
children will contribute to promoting the optimal studying posture that imposes minimal strain on
the eyes.
Until children are old enough to understand what needs to be done to maintain good eyesight,
parents and adults should provide necessary care and support in this respect.
